








































『Essai sur la Nature du Commerce en Général』の
第1部7章と8章がある程度示唆している。3 ま
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Some Aspects of Adam Smith’s Compensating Wage Differentials
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
This paper summarizes the concepts of compensating wage differentials initiated by Adam Smith
and then extended by his followers. Based on his ideas, many hypotheses tests have been performed
thanks to the development of high−speed computing and the enlarged availability of statistics on la-
bor markets.
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いう。5 8章「‘Les artisans gagnent les uns plus les
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抄 録
本稿はアダム・スミスによって始められ，のちにスミスの追従者たちによって拡張された補償的
賃金差異の概念を要約した。スミスの思想に基づき，高速計算の発達と，労働市場の統計の利用可
能性の拡大に伴って多くの仮説検定がなされてきた。
キーワード：補償的賃金差異 快適さ，リスク，賃金構造
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